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Abstract
In the present study, we investigated from the consumer’s p rspectiv h w six pre-determined
factors for which intervention is not possible contribute to potential conflict between assistants and
consumers of assistance services at an independent living center. A survey comprising 45 question
items classified between the respective issues of responsibility was conducted on 100 consumers.
Groups were created within each factor, and the degree of conflict for each item was compared. Inter-
group differences were observed for all factors. Correspondence analysis was conducted for each
respective issue of responsibility and sample scores were calculated for each extracted axis. Multiple
regression analysis was performed with the sample scores as objective variables and the six factors as
explanatory variables. The two axes extracted from“i sues of responsibility on the part of the
consumer ”were“understanding of the basic points of the service system”and“degree of reserved
issues”, with“the number of items of assistance received”as the contributing factor. The two axes
extracted from“issues of responsibility on the part of the assistant”w e r e“ issues of elf-
acknowledgement on the part of the assistant themselves ”and“clarity of as istance content ”, with “
the number of items of assistance received ”and “age of consumer ”as contributing factors.
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頼することである。第２に、B A D L （basic activities
of daily living、標準的日常生活活動)の介助に留まら
ず、I A D L（instrumental activities of daily living、










ルが生じていることが報告されている（松山ら、2 0 0 0 ;
末永、1 9 9 8 ;全国自立生活センター協議会、1994 ;Wong
et al、1 9 9 2 )。自立生活センターでは、コーディネータ
ーがこれらのトラブルの解決を独自の経験に基づいて図
っているが、その解決システムは体系化されていない。




































討した研究として、上田ら（2 0 0 6）と松山ら（2 0 0 6）














































































































１軸では、プラスの方向には質問項目N O . 1 1があり、マ
イナスの方向には質問項目N O .２がある。質問項目









軸は、プラスの方向には質問項目N O . 1 6があり、マイナ
スの方向には質問項目N O . 1 1がある。質問項目N O . 1 6は
「利用者が，介助者を不愉快にしないように気を遣いす







と、第１軸では、プラスの方向には質問項目N O . 2 3があ
り、マイナスの方向には質問項目N O . 3 4がある。質問項
目N O . 2 3は「介助者が，自分のできない介助内容につい








プラスの方向には質問項目N O . 2 0があり、マイナスの方
向には質問項目N O . 3 3がある。質問項目N O . 2 0は「介助
者が，契約した介助内容を行わないことがある」である。






















の自己認知の問題）では、年齢（β＝- 0 . 2 2 2）、受けて
いる介助項目数（β＝- 0 . 2 3 9）と１％水準で有意な負の
関連が認められた。また、第２軸（介助内容の明確性）




























と同様に、被介助経験に起因するs e n s i t i v i t yが利用
者－介助者間の潜在トラブルに関与すると考えられる。
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